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In this study, mercury contaminated carbon steels was prepared using droplet and 
physisorption methods. Various oxidants were applied to oxidize the mercury element and the 
oxidized mercury and the iron leaching were analyzed using Atomic Absorption Spectrometer 
(AAS) for data collections. The effect of oxidant system of KI/I2, peracetic acid, different conditions 
of experiment namely heating, stirring, left at room temperature, the presence of catalysts and the 
addition of imidazoline based corrosion inhibitor were investigated. The experiment revealed the 
oxidant system of 1H2O2:1CH3COOH (peracetic acid) ratio as the best to remove 96.43% 
physisorbed Hg and 96% droplet Hg from carbon steel surfaces under ambient temperature and 
soaking for 5 hours. The total iron leached detected under the optimum condition from used carbon 
steel contaminated with physisorp Hg and droplet Hg were 21.45 ppm and 22.98 ppm respectively. 
Interestingly, the presence of Ru/Mn (25:75)/Al2O3 catalyst calcined at 1000°C with peracetic acid 
as oxidant could further remove 99% of Hg for CS-physisorbed-Hg and 98.71% for CS-droplet-Hg 
resulting in 19.71 ppm and 19.62 ppm respectively iron leached in 3 hours. FESEM illustrated the 
catalyst surface is covered with small and dispersed particles with undefined shape. From FESEM-
EDX analysis, Mn species were detected in all the catalysts tested. The X-Ray Diffraction (XRD) 
analysis revealed that the catalyst is crystalline and Mn species is believed to be the active species 
for the catalysts. Nitrogen Gas Adsorption (NA) analysis showed that both fresh and spent catalysts 













Dalam kajian ini, keluli karbon tercemar merkuri telah disediakan menggunakan teknik 
titisan dan fizijerapan. Berbagai bahan pengoksida diaplikasikan untuk mengoksida elemen merkuri 
dengan menggunakan sistem pengoksidaan KI/I2 dan asid perasetik. Kondisi eksperimen yang 
berbeza iaitu pemanasan, pengacauan, dibiarkan pada suhu bilik, dengan kehadiran pemangkin dan 
penambahan perencat kakisan berasaskan imidazolin juga dikaji. Merkuri yang teroksida dan ferum 
terlarut telah dianalisa menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (AAS) untuk pengumpulan data. 
Eksperimen membuktikan bahawa sistem pengoksidaan 1H2O2:1CH3COOH (asid perasetik) adalah 
yang terbaik untuk menyingkirkan 96.43% Hg-fizijerapan dan 96% Hg-titisan daripada permukaan 
karbon keluli pada suhu bilik dan direndam selama 5 jam. Ferum terlarut bagi Hg-fizijerapan adalah 
21.45 ppm dan 22.98 ppm bagi Hg-titisan. Menariknya, kehadiran mangkin Ru/Mn (25:75)/Al2O3 
yang telah dikalsinkan pada suhu 1000°C dengan asid perasetik sebagai bahan pengoksida boleh 
menyingkirkan 99% Hg bagi Hg-fizijerapan manakala bagi Hg-titisan adalah 98.71% dengan ferum 
terlarut sebanyak 19.71 ppm dan 19.62 ppm selama 3 jam. Mikroskop Pengimbas Elektron Emisi 
Medan (FESEM) menunjukkan permukaan pemangkin diselaputi dengan zarah-zarah halus yang 
mempunyai bentuk yang pelbagai. Daripada analisis Spektroskopi Sinar-X Penyebar Tenaga (EDX) 
spesis Mn telah dikesan bagi semua mangkin yang telah diuji. Analisis Pembelauan Sinar-X (XRD) 
pula menunjukkan mangkin adalah dalam bentuk kristal dan spesis Mn adalah spesis aktif bagi 
mangkin-mangkin tersebut. Penyerapan Nitrogen (NA) menunjukkan mangkin yang baru dan yang 
telah digunakan masing-masing mempunyai ciri bahan mesoporous dan Isotherm Jenis IV juga 
histerisis lengkokkan H3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
